






















ABS resin is a material having an improved impact properties of the base material by 
polymerizing butadiene rubber styrene-based resin. That is used by an information appliance, the 
household articles such as the refrigerator. Although ABS is said superior in the impact resistance, 
there are a little information about impact damage and fall. In addition, it is not enough to known 
about impact resistance. In this study, impact and deformation properties were investigated for 
strain rate (𝜀 ̇ = 10−3/𝑠～102/𝑠) under various temperature (T=297K.313K.323K.333K.343K) 
Key Words: ABS resin, Strain rate, High temperature 
 
 












していく.ひずみ速度(𝜀 ̇ = 2.08 × 10−3/s～2.08/s)の領域
ではインストロン型引張試験機を使用し,ひずみ速度
(𝜀 ̇ = 3.7 × 101 /𝑠 )では油圧システム, ひずみ速度(𝜀 ̇ =




プレート AB-9 である.厚さ 1mm の板材を標点間の長さ
8mm,幅 10mm にして機械加工した試験片を Fig.1 に示
す.  
 






















Fig.2 Hydraulic system type 
 
2-2-3 高ひずみ速度試験 











テムで測定した.この装置の概要を Fig.3 に示す. 
 
 







                          (1) 
𝜀𝑠 = ∫ ε̇
𝛥t
0 dt                   (2) 
       𝜎𝑠 = 𝐸 × 𝜀𝑠 ×
𝐴0
𝐴
       （ 3） 















Fig.4  Schematic diagram of fibril and craze 
  
 











要を Fig.6 に示す. 
 
 




になった後 10 分間その状態を保ち,試験を開始した． 
               (3) 
３． 実験結果及び考察 
(1)常温における各ひずみ速度の応力-ひずみの関係 
Fig.7 は常温(T=297K)環境下におけるひずみ速度𝜀 ̇ =
2.08 × 10−3/𝑠～3.91 × 102 /𝑠で行われた応力-ひずみ線図
である. ひずみ速度𝜀=̇37/s は油圧システム, ひずみ速度
𝜀=̇391/s では落錘型のホプキンソン棒システムを用いた. 
ひずみ速度𝜀 ̇ = 2.08 × 10−3/𝑠の準静的変形域からひず














Fig.7 stress-strain diagram in strain rate range from 2.08 ×
10−3/𝑠～3.91 × 102 /𝑠 at T=297K 
 
Fig.8 は高温(T=323K)環境下におけるひずみ速度𝜀 ̇ =







Fig.8  Stress-strain diagram in strain rate range from 2.08 ×
10−3/𝑠～3.91 × 102 /𝑠  at T=323K 
 
Fig.9 は高温(T=343K)環境下におけるひずみ速度𝜀 ̇ =
  
2.08 × 10−3/𝑠～3.91 × 102 /𝑠で行われた応力-ひずみ線図
である. 




Fig.9  Stress-strain diagram in strain rate range from 
2.08 × 10−3/𝑠～3.91 × 102 /𝑠  at T=343K 
 
(2)ひずみ速度?̇? = 𝟐. 𝟎𝟖/𝒔における各温度の応力-ひずみの関係 










Fig.10 Stress-strain diagram at 



























            𝜀 ̇ = 𝐴0exp (−
𝛥𝐸
𝑅𝑇
)            (4) 
で表すことが出来る.ここで, 𝜀は̇ひずみ速度,  
𝐴0はひずみ速度の次元を持つ定数, 𝛥𝐸は活性化エネルギ
ー,R は気体定数,T は絶対温度である.活性化エネルギー
𝛥𝐸は式(4)と Fig.13 より求めることが出来る. 
  
活性化体積 V は式(5)と Fig.14 から求められる. 
                V =  RT
𝛥𝑙𝑜𝑔 ?̇?
𝛥𝜎
                   (5)                           






























Fig.16 はひずみ速度𝜀 ̇ = 2.08 × 10−1/𝑠における各温度
の透過率-ひずみの関係である. 
応力白化特性は 297K～323K においては 90%以上の白化現




Fig.15 Stress-strain diagram and transmittance-strain diagram 
 
 
Fig.16 Transmittance-strain diagram at 
T=297K,313K,323K,333K and 𝜀 ̇ = 2.08 × 10−1/𝑠 
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